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Abstract Motion of a triple linkage as a physical realistic model of the Anosov system is given by a chaotic
trajectory on a Schwarz P surface. Phase space of the triple linkage is spanned by three position coordinates and
three conjugate momenum coordinates. Configuration space is three dimensional, in which the momentum space is
projected out onto the position space. When this configuration space is divided into unit cubic lattices, Schwarz P
surface of genus 3 has six common circles on the six surface of the unit cube, and its curvature is always negative,
which is periodically arranged in the three-dimensional configuration space. A trajectory is irregularily covered on
a single Schwarz P surface, and goes to one of the six neighboring surfaces across the common circle with the unit
cube, This difusion process is repeated in an irregular manner along three directions. Averages and distributions of
dwell times in a unit cube as well as parameter dependences of dissusion coefficients are numerically obtained.
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図 1 トリプルリンケージ (n=3 のスパイダリンケージ)．Ai は固定
された頂点．X,Pi は拘束のもとで平面を自由に動ける頂点．




図 3 3 つの円環領域に含まれる中央の領域がトリプルリンケージの





3 変数 θi = \OPiAi を用いて系の配位を記述する．1 のよう
に l1 = |AiPi|, l2 = |PiX| とする．l2 = R + bl1 と表す. ここ
で 0<b<1である．ここで l1 が十分小さいとして，l1 の 2次以
上の項を無視すると，配位空間 F (θ1, θ2, θ3) = 0は次のように
表せる．
F (θ1, θ2, θ3) = cos θ1 + cos θ2 + cos θ3 − b
b = 0 のときはシュワルツ P 曲面となる [5]. さらに質量パラ
メータについて，剛体棒 PiX の質量が円板 AiPi に対して十
分に小さければ，配位空間の計量は θ1 − θ2 − θ3 空間のユーク
リッド距離の計量になる．この計量のもとでは b=0において，
8 点を除きガウス曲率が負となり測地流はアノソフ系となる．










図 4 b=0．初速度 ( ˙θ1(0), ˙θ2(0)) = (0, 1, 0)
図 5 b=0.9．初速度 (θ1(0), θ2(0), θ3(0)) = (0, 1, 0)でどの単位曲面
に移るかで色分けを行った
図中の 6色はそれぞれ，青が θ1 = pi，黄色が θ1 = −pi，黄
緑が θ2 = pi，紫が θ2 = −pi，赤が θ3 = pi，水色が θ3 = −pi の
境界を通過する軌道の θ1, θ2 の初期位置の集合を表している．
初速度については 2通り確かめ、7, 8が (θ˙1, θ˙2) = (0, 1)方向，
9, ??が (θ˙1, θ˙2) = (1, 1)方向でエネルギーが 1になるように正
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図 7 b=0．初速度 ( ˙θ1(0), ˙θ2(0)) = (0, 1, 0)
図 8 b=0.9．初速度 (θ1(0), θ2(0), θ3(0)) = (0, 1, 0)でどの単位曲面
に移るかで色分けを行った
図 9 b=0．初速度 ( ˙θ1(0), ˙θ2(0)) = (1, 1)
9 9は 7 ??に対応する単位セルへの滞在時間を濃淡で表した
図である．自己相似領域において滞在時間が長くなっている．
このことから，アノソフ系における測度 0の稠密な周期軌道は
各色の境界部分存在すると考えられる．パラメータ b = 0.9の
ときに現れる黄色の集合は，十分長い時間経ても単位曲面から
拡散しない，単位曲面上の準周期軌道の初期点の集合である．


















ここで σ2t は拡散過程の位置変数の時間 0から tまでの分散で



























図 10 パラメータ b に対する θ1, θ2, θ3 の拡散係数
をプロット した．b = 1 では隣接曲面と分離されるため，拡
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